
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ily is the basis of hum
an society and its 
traditions for good or evil perm
eate the nation. M
arriage shall rest 
upon the indisputable legal and social equality of both sexes, 
founded upon m
utual consent instead of parental coercion, and 
m




contrary to these principles shall be abolished, and replaced by oth-
ers view
ing choice of spouse, property rights, inheritance, choice 
of dom
icile, divorce and other m




 the standpoint of individual dignity and the essen-
tial equality of the sexes.
3
．
ベ
ア
テ
草
案
と
対
ベ
ア
テ
評
価
　
ベ
ア
テ
・
シ
ロ
タ
・
ゴ
ー
ド
ン
（BeateSirotaGordon,
一
九
二
三
年
一
〇
月
二
五
日
―
二
〇
一
二
年
一
二
月
三
〇
日
）
さ
ん
は
、
ウ
ィ
ー
ン
生
ま
れ
で
ウ
ク
ラ
イ
ナ
系
ユ
ダ
ヤ
人
（
ロ
シ
ア
統
治
時
代
）
の
父
母
を
持
ち
、
少
女
時
代
を
日
本
で
過
ご
し
た
。
一
九
四
六
年
の
日
本
国
憲
法
制
定
に
関
わ
っ
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
二
〇
一
二
（
平
成
二
四
）
年
ま
で
存
命
し
た
唯
一
の
人
物
だ
っ
た
。
二
二
歳
で
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
民
政
局
に
所
属
し
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
憲
法
草
案
制
定
会
議
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
日
本
国
憲
法
の
起
草
に
お
い
て
人
権
条
項
の
作
成
に
関
与
し
た
。
　
こ
の
よ
う
に
日
本
国
憲
法
に
女
性
の
権
利
を
盛
り
込
ん
だ
ベ
ア
テ
さ
ん
に
対
す
る
評
価
は
一
様
で
は
な
い
。
第
一
の
評
価
は
、
戦
前
の
日
本
人
女
性
（
た
と
え
ば
「
三
従
の
道
」）
の
こ
と
を
よ
く
知
る
彼
女
が
、
日
本
に
男
女
平
等
を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
点
高
く
評
価
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
第
二
の
評
価
は
、
男
女
の
役
割
分
担
を
も
否
定
す
る
行
き
す
ぎ
た
平
等
主
義
、
女
性
の
解
放
に
よ
っ
て
、
日
本
の
伝
統
・
文
化
を
こ
わ
し
て
し
ま
っ
た
原
因
を
作
っ
た
彼
女
を
評
価
で
き
な
い
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
　
第
一
の
評
価
は
、
多
く
の
憲
法
学
者
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
伊
藤
真
氏
は
、『
憲
法
の
力
』（
集
英
社
新
書
、
二
〇
〇
七
年
）
の
な
か
で
ベ
ア
テ
さ
ん
の
業
績
を
以
下
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。
　
憲
法
二
四
条
は
、
憲
法
一
三
条
の
「
個
人
の
尊
重
」
を
踏
ま
え
た
上
で
、
家
族
生
活
に
お
い
て
男
女
が
対
等
な
立
場
で
あ
る
こ
と
を
う
た
っ
た
も
の
で
す
。
明
治
憲
法
時
代
、「
家
制
度
」
の
下
で
、
女
性
が
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
反
省
が
、
そ
の
根
底
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
規
定
を
条
文
に
盛
り
こ
ん
だ
の
は
、
現
行
憲
法
の
草
案
作
成
に
た
ず
さ
わ
っ
た
ベ
ア
テ
・
シ
ロ
タ
・
ゴ
ー
ド
ン
さ
ん
と
い
う
、
当
時
二
二
歳
の
ア
メ
リ
カ
人
女
性
で
し
た
。
じ
つ
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
に
は
、
男
女
平
等
規
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
女
は
、
日
本
に
世
界
の
先
駆
け
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
の
願
い
を
こ
め
て
、
こ
の
条
文
を
提
案
し
た
と
い
い
ま
す
。
い
ま
や
家
庭
に
お
け
る
男
東洋法学　第60巻第 2号（2016年12月）
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女
の
平
等
を
定
め
る
の
は
、
世
界
の
趨
勢
で
す
。
韓
国
で
も
、
二
〇
〇
五
年
三
月
に
民
法
が
改
正
さ
れ
、
男
性
中
心
の
家
制
度
を
支
え
て
き
た
「
戸
主
制
」
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
　
と
こ
ろ
が
日
本
で
は
、
家
族
が
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
危
機
感
か
ら
、
二
四
条
を
見
直
し
て
、
家
族
の
尊
重
を
憲
法
で
明
確
に
規
定
す
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
自
民
党
試
案
は
「
国
民
は
夫
婦
の
協
力
と
責
任
に
よ
り
、
自
ら
の
家
庭
を
良
好
に
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
内
容
の
「
家
庭
等
を
保
護
す
る
責
務
」
を
定
め
て
い
ま
す
し
、
読
売
試
案
で
も
、
現
行
二
四
条
に
あ
た
る
条
文
の
第
一
項
に
、「
家
族
は
、
社
会
の
基
礎
と
し
て
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
定
を
お
い
て
い
ま
す
。
個
人
の
尊
重
が
後
退
し
、
逆
に
「
公
共
性
の
尊
重
」
が
前
面
に
出
て
く
る
の
は
危
険
で
す
。
自
由
よ
り
も
秩
序
、
個
人
よ
り
も
国
家
や
集
団
が
重
視
さ
れ
る
世
の
中
に
な
る
の
で
す
。
ま
ず
、
私
た
ち
の
「
内
心
」
に
国
家
が
介
入
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
道
徳
や
愛
国
心
と
い
っ
た
も
の
を
、
国
家
が
個
人
に
押
し
つ
け
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
こ
れ
は
大
変
に
窮
屈
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
生
き
方
を
受
け
入
れ
て
い
る
と
、
や
が
て
私
た
ち
は
自
ら
律
し
自
ら
立
つ
と
い
う
、「
自
律
性
」
と
「
自
立
性
」
を
失
い
、
自
分
の
頭
で
物
事
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
国
家
が
提
示
し
て
く
れ
る
価
値
観
や
生
き
方
に
従
う
こ
と
で
、
日
々
の
生
活
や
安
全
が
保
障
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
奴
隷
の
幸
福
」
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
も
う
一
つ
の
変
化
は
、
他
人
と
の
「
違
い
」
が
認
め
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
で
す
。「
個
人
の
尊
重
」
と
は
、「
み
ん
な
と
違
う
個
人
」
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
考
え
方
で
す
が
、
そ
れ
が
後
退
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
異
端
」
を
許
さ
な
い
社
会
に
な
り
ま
す
。
現
在
は
、
他
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
か
ぎ
り
は
基
本
的
に
何
を
し
て
も
自
由
で
す
が
、
公
共
性
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
た
と
え
他
人
に
迷
惑
を
か
け
な
く
て
も
、
あ
ま
り
み
ん
な
と
か
け
離
れ
た
行
動
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
服
装
や
ヘ
ア
ス
タ
イ
ル
な
ど
も
含
め
て
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
一
定
の
枠
に
は
め
ら
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
の
で
す
。
　
そ
れ
に
対
し
て
、
ベ
ア
テ
さ
ん
の
業
績
を
評
価
し
な
い
立
場
の
主
張
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
八
木
秀
次
氏
は
、『
日
本
を
愛
す
る
者
が
自
覚
す
べ
き
こ
と
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
二
〇
〇
七
年
）
の
中
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。
　
憲
法
の
素
人
で
あ
る
彼
女
に
よ
っ
て
、
日
本
国
憲
法
に
は
ス
タ
ー
リ
ン
憲
法
の
影
響
が
及
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ゆ
ゆ
し
き
こ
と
で
す
。
ベ
ア
テ
は
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
で
あ
り
、
戦
前
の
日
本
女
性
の
状
況
を
見
誤
っ
て
い
ま
し
た
。
い
き
す
ぎ
た
男
女
平
等
の
思
想
は
日
本
の
伝
統
・
文
化
を
破
壊
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
　
男
女
共
同
参
画
と
い
う
言
葉
は
、
抽
象
的
で
わ
か
り
に
く
い
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
を
平
た
く
言
え
ば
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
フ
リ
ー
と
い
う
こ
と
で
す
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
は
社
会
的
文
化
的
に
つ
く
ら
れ
た
性
差
、
つ
ま
り
、
男
ら
し
さ
、
女
ら
し
さ
、
父
性
、
母
性
の
こ
と
で
す
が
、「
こ
れ
ら
は
人
間
が
生
ま
れ
持
っ
て
の
も
の
で
は
な
い
、
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
す
べ
て
白
紙
に
し
て
し
ま
お
う
、
ま
た
、
白
紙
に
し
て
し
ま
わ
な
い
限
り
は
女
性
の
差
別
は
解
消
さ
れ
な
い
」
と
い
う
、
は
な
は
だ
極
端
な
議
論
の
こ
と
な
の
で
す
。
父
性
・
母
性
は
後
天
的
な
も
の
だ
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
近
年
、
脳
科
学
の
発
展
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
フ
リ
ー
と
い
う
発
想
は
、
極
め
て
非
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科
学
的
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
き
ま
し
た
。
男
女
は
、
脳
の
構
造
も
分
泌
ホ
ル
モ
ン
も
違
い
ま
す
。
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
は
、
男
女
の
役
割
に
違
い
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
非
科
学
的
で
あ
り
、
観
念
的
空
想
的
な
議
論
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
男
女
共
同
参
画
推
進
論
者
が
描
く
家
庭
や
、
夫
婦
像
は
、
男
女
の
役
割
意
識
を
持
た
な
い
個
人
に
よ
る
緩
や
か
な
結
合
を
想
定
し
て
い
ま
す
が
、
彼
ら
は
、
最
終
的
に
は
家
庭
の
死
滅
を
想
定
し
ま
す
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
フ
リ
ー
を
提
唱
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
・
デ
ル
フ
ィ
ー
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
す
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
文
脈
か
ら
言
え
ば
、
家
族
は
最
終
的
に
は
死
滅
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
家
庭
が
担
っ
て
い
る
家
事
や
育
児
、
介
護
を
共
同
化
し
、
家
内
経
済
を
共
同
化
す
な
わ
ち
社
会
主
義
化
し
て
初
め
て
女
性
は
解
放
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
フ
リ
ー
は
こ
の
女
性
解
放
論
の
文
脈
に
沿
っ
た
も
の
で
す
。
　
伊
藤
氏
、
八
木
氏
と
も
に
憲
法
学
の
碩
学
で
あ
る
が
、
前
提
と
な
る
家
族
観
の
相
違
か
ら
ベ
ア
テ
さ
ん
の
業
績
に
つ
い
て
の
評
価
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
4
．
論
点
　
さ
て
、
こ
こ
で
憲
法
条
文
と
家
族
制
度
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
二
つ
の
論
点
を
提
示
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
第
一
は
、
現
行
憲
法
第
二
四
条
の
規
定
は
、
旧
来
の
家
制
度
を
否
定
し
、
家
族
関
係
形
成
の
自
由
・
男
女
平
等
の
理
念
を
家
族
モ
デ
ル
に
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
条
に
お
け
る
「
家
族
」
概
念
に
何
ら
か
の
実
体
を
認
め
る
か
ど
う
か
、
第
二
は
、「
両
性
の
合
意
の
み
に
基
い
て
」
の
意
味
合
い
が
憲
法
制
定
当
初
と
現
在
で
変
容
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
論
点
に
関
し
、
若
干
の
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
　
第
一
の
点
に
つ
い
て
、
現
代
に
お
け
る
家
族
を
ど
う
定
義
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
か
つ
て
の
戸
主
制
が
廃
止
さ
れ
、
こ
ん
に
ち
の
親
子
関
係
は
劇
的
に
変
化
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
自
律
し
た
個
人
対
個
人
の
関
係
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
し
か
し
、
未
成
年
の
子
と
親
の
関
係
は
ま
っ
た
く
対
等
で
は
な
い
以
上
、
指
導
す
る
・
さ
れ
る
、
そ
し
て
扶
養
す
る
・
さ
れ
る
と
い
う
間
柄
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
う
す
る
と
親
子
関
係
、
夫
婦
関
係
を
あ
え
て
憲
法
に
規
定
す
る
こ
と
の
意
味
は
、
共
同
体
秩
序
を
再
確
認
す
る
作
業
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
家
族
に
関
す
る
規
定
を
立
憲
化
す
る
主
張
の
原
点
は
、
社
会
の
な
か
の
基
本
的
位
置
づ
け
と
し
て
の
家
族
、
そ
し
て
新
た
な
家
族
の
創
設
に
よ
っ
て
共
同
体
の
維
持
を
図
る
と
い
う
国
家
論
的
欲
求
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
第
二
の
点
は
、
日
本
国
憲
法
制
定
時
に
婚
姻
に
つ
い
て
「
両
性
の
同
意
の
み
に
基
い
て
」
と
い
う
文
言
が
入
っ
た
わ
け
だ
が
、
当
時
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
作
成
者
の
解
釈
で
は
、
婚
姻
は
、
男
性
の
意
思
だ
け
で
な
く
、
も
ち
ろ
ん
父
親
が
決
め
る
の
で
も
な
く
当
事
者
の
男
性
・
女
性
双
方
の
意
思
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
女
性
の
意
思
が
排
除
さ
れ
た
歴
史
へ
の
反
省
が
読
み
取
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
、
現
行
憲
法
第
二
四
条
の
「
両
性
の
同
意
の
み
に
基
い
東洋法学　第60巻第 2号（2016年12月）
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て
」
と
い
う
文
言
に
対
し
、
憲
法
は
同
性
婚
を
禁
止
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
た
め
、
同
性
愛
者
な
ど
の
性
的
少
数
者
に
と
っ
て
は
婚
姻
の
障
碍
に
な
る
と
の
懸
念
が
表
面
化
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
憲
法
は
、
男
性
と
男
性
、
女
性
と
女
性
の
婚
姻
を
認
め
て
い
な
い
と
い
う
解
釈
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
個
人
の
尊
重
及
び
価
値
観
の
多
様
化
に
配
慮
し
、
両
性
を
「
両
者
」
と
読
み
替
え
、
同
性
同
士
の
婚
姻
も
憲
法
は
容
認
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
論
者
も
い
る
が
、
婚
姻
制
度
は
男
女
の
婚
姻
を
前
提
と
し
て
い
る
以
上
、
憲
法
は
同
性
婚
を
認
め
て
い
な
い
と
解
す
る
従
来
か
ら
有
力
な
見
解
と
の
間
で
論
争
が
続
い
て
い
る
。
5
．
自
民
党
改
憲
案
　
さ
て
、
そ
れ
で
は
次
に
自
民
党
の
改
憲
案
の
な
か
の
家
族
条
項
を
紹
介
す
る
。
自
民
党
改
憲
案
は
、
家
族
に
関
す
る
規
定
を
憲
法
に
盛
り
込
む
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
以
下
が
そ
の
規
定
と
自
民
党
に
よ
る
解
説
で
あ
る
（http://constitution.jim
in.jp/draft/
参
照
）。
　
「（
1
）
家
族
は
、
社
会
の
自
然
か
つ
基
礎
的
な
単
位
と
し
て
、
尊
重
さ
れ
る
。
家
族
は
、
互
い
に
助
け
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
2
）
婚
姻
は
、
両
性
の
合
意
に
基
づ
い
て
成
立
し
、
夫
婦
が
同
等
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
相
互
の
協
力
に
よ
り
、
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
3
）
家
族
、
扶
養
、
後
見
、
婚
姻
及
び
離
婚
、
財
産
権
、
相
続
並
び
に
親
族
に
関
す
る
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
て
は
、
法
律
は
、
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
に
立
脚
し
て
、
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
　
解
説
：
家
族
は
、
社
会
の
極
め
て
重
要
な
存
在
で
す
が
、
昨
今
、
家
族
の
絆
が
薄
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
に
鑑
み
て
、
二
四
条
一
項
に
家
族
の
規
定
を
新
設
し
、「
家
族
は
、
社
会
の
自
然
か
つ
基
礎
的
な
単
位
と
し
て
、
尊
重
さ
れ
る
。
家
族
は
、
互
い
に
助
け
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
し
ま
し
た
。
な
お
、
前
段
に
つ
い
て
は
、
世
界
人
権
宣
言
一
六
条
三
項
も
参
考
に
し
ま
し
た
。
党
内
議
論
で
は
、「
親
子
の
扶
養
義
務
に
つ
い
て
も
明
文
の
規
定
を
置
く
べ
き
で
あ
る
。」
と
の
意
見
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
基
本
的
に
法
律
事
項
で
あ
る
こ
と
や
、「
家
族
は
、
互
い
に
助
け
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
定
を
置
い
た
こ
と
か
ら
、
採
用
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
6
．
二
〇
一
五
年
の
米
国
連
邦
最
高
裁
の
判
決
　
次
に
、
婚
姻
、
と
く
に
同
性
婚
に
関
す
る
米
国
の
判
例
を
見
て
み
よ
う
。
二
〇
一
五
年
六
月
、
米
国
連
邦
最
高
裁
で
同
性
婚
を
合
憲
と
す
る
判
決
が
出
た
。
判
旨
は
、「
婚
姻
以
上
に
深
い
結
び
つ
き
は
な
い
。
婚
姻
は
愛
、
忠
誠
、
献
身
、
犠
牲
、
家
族
に
関
し
て
最
高
の
理
想
を
具
体
化
す
る
も
の
だ
か
ら
だ
」。「
彼
ら
が
望
む
の
は
、
最
も
古
い
制
度
（
＝
結
婚
）
か
ら
排
除
さ
れ
な
い
法
の
下
の
平
等
だ
。
憲
法
は
彼
ら
に
そ
の
権
利
を
与
え
て
い
る
」
（http://w
w
w
.suprem
ecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf
）
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
　
同
性
婚
は
、
オ
ラ
ン
ダ
で
初
め
て
合
法
化
さ
れ
、
そ
の
後
ス
ペ
イ
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ン
、
英
国
な
ど
二
〇
か
国
以
上
で
認
め
ら
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
、
憲
法
上
認
め
ら
れ
な
い
が
、
前
述
の
と
お
り
、
一
部
の
憲
法
学
者
は
「
男
・
男
、
女
・
女
の
カ
ッ
プ
ル
も
「
両
性
」
に
当
て
は
ま
る
と
主
張
す
る
。
日
本
政
府
は
、
現
行
憲
法
で
は
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
に
婚
姻
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
、
と
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
7
．
む
す
び
　
世
界
人
権
宣
言
一
六
条
三
項
は
、「
家
族
は
、
社
会
の
自
然
か
つ
基
礎
的
な
単
位
で
あ
り
、
社
会
及
び
国
に
よ
る
保
護
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
日
本
で
は
、
最
近
、
憲
法
に
家
族
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
議
論
が
あ
る
。
　
ち
な
み
に
、
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
、
わ
が
国
の
最
高
裁
は
、
民
法
の
夫
婦
同
姓
規
定
は
合
憲
で
あ
り
、
日
本
国
憲
法
第
二
四
条
に
違
反
し
な
い
と
の
憲
法
判
断
を
し
た
（
た
だ
し
、
こ
の
判
決
を
担
当
し
た
裁
判
官
一
五
人
の
内
五
人
は
反
対
、
か
つ
、
三
名
の
女
性
裁
判
官
全
員
が
違
憲
で
あ
る
と
判
断
し
た
）。
今
後
も
、
判
例
の
動
向
を
注
視
し
、
自
民
党
改
憲
案
の
よ
う
な
家
族
観
を
ど
う
考
え
る
か
慎
重
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
　
ま
た
、
本
報
告
で
は
日
本
の
新
旧
憲
法
に
お
け
る
家
族
制
度
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
が
、
世
界
各
国
に
お
け
る
憲
法
の
家
族
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
と
思
う
。
ア
ジ
ア
で
は
、
家
族
生
活
の
尊
重
を
重
視
し
、
社
会
生
活
の
基
本
的
単
位
と
し
て
積
極
的
に
家
族
条
項
を
立
憲
化
し
た
国
が
い
く
つ
か
あ
る
（
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
）。
さ
ら
に
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
よ
う
に
共
生
の
最
も
重
要
な
枠
組
み
が
家
族
及
び
民
族
だ
と
し
、
公
共
性
を
重
視
す
る
た
め
の
基
軸
と
し
て
家
族
を
憲
法
に
明
記
し
た
国
も
あ
る
。
今
後
、
家
族
制
度
の
国
際
比
較
、
と
り
わ
け
比
較
憲
法
学
的
視
点
か
ら
の
研
究
も
重
要
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
Ⅲ
．
質
疑
応
答
　
報
告
後
、
出
席
者
と
質
疑
応
答
を
行
っ
た
。
と
く
に
東
洋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
で
勉
強
を
し
て
い
る
若
手
研
究
者
の
み
な
さ
ん
か
ら
、
「
両
性
の
合
意
の
み
に
基
い
て
」
と
い
う
文
言
と
両
性
の
本
質
的
平
等
と
の
関
係
、
日
本
国
憲
法
第
二
四
条
の
制
定
経
過
に
関
す
る
歴
史
的
背
景
な
ど
本
報
告
の
テ
ー
マ
の
根
幹
に
か
か
わ
る
有
意
義
な
質
問
を
い
た
だ
い
た
。
非
常
に
活
発
な
質
疑
応
答
と
な
っ
た
こ
と
に
対
し
、
衷
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
こ
の
報
告
書
は
、
そ
う
し
た
質
問
に
対
す
る
私
の
回
答
を
反
映
さ
せ
た
か
た
ち
で
ま
と
め
た
点
付
記
し
た
い
。
な
お
、
本
報
告
を
行
う
に
あ
た
り
数
多
く
の
文
献
を
参
照
し
た
。
お
も
な
も
の
を
以
下
に
列
挙
さ
せ
て
い
た
だ
く
（
紙
幅
の
都
合
で
注
は
省
略
し
た
）。
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